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Homosexuals are exposed to a great deal of discrimination and prejudice: Identifying as 
homosexual remains difficult in today’s society. The purpose of this paper is to review 
current research on the development of homosexual identity, focusing on internalized 
homophobia and coming out. The development of homosexual identity is an important factor 
to prevent mental health problems, and overcoming internalized homophobia is indispensable 
in this process. Although emotional connections with others are important in the development 
of an individual’s identity, internalized homophobia decreases the quality of personal 
relationships. Coming out has historically been considered an indicator of the development of 
one’s sexual identity, but this is now being questioned. The act of coming out may be less 
important than the personal significance of coming out. Many models of sexual identity 
development are being proposed in international research, but there have been few studies on 
homosexuality in Japan. Furthermore, although gay, lesbian, and bisexual individuals are 
often treated as a single sexual minority, we should pay attention to each of these distinct 
groups. Coming out and internalized homophobia are related to the development of 
individuals’ homosexual identity, but these individuals are also susceptible to cultural and 
environmental factors and trends. While assessing these differences, it is important to clarify 
the process and psychological background of coming out, and how homosexuals overcome 
internalized homophobia.
















人間は①身体の性 (Sex；生物学的な身体の性)，②自分の性への認識である心の性 (Gender 
Identity；性自認)，③文化的に作られた社会的な性 (Gender；性役割)，④性的欲望や恋愛感情の対













に削除され， 性的指向障害(Sexual orientation disturbance)へと変更された。これに続きアメリカ心理
学会も 1975 年に精神医学会の行動を支持することを表明した。さらに 1980 年の DSM-Ⅲで自我異













































2014；Rosario，Schrimshaw & Hunter，2011)。同性愛者のアイデンティティ発達モデルとして Cass




































ある (Cass，1979; Mayfield，2001; Troiden，1989)。また，性的指向は「欲求」，「行動」，「自己認識 (ア
イデンティティ)」の 3つの要素から構成されているが (Laumann, Gagnon & Michaels，1994)，内在
化された同性愛嫌悪が極端な場合には，社会的な偏見の影響で自分が同性に惹かれるという事実を
受け入れられずに，同性愛という性的指向を拒絶し，同性愛者という自己認知を行わない可能性も
指摘されている (石丸，2005；Frost & Meyer, 2009)。Amola & Grimmett (2015) では，男性との性的
接触経験を持つ男性 (MSM；Men who have Sex with Men) において，自らを異性愛者とラベリング
する対象者は有意に内在化された同性愛嫌悪の得点が高いという結果を示している。さらに，内在
化された同性愛嫌悪の得点が高い当事者ほど孤独感 (Szymanski & Chung，2001), 抑うつや異性愛友
人・知人への自己開示の少なさ (Herek，Cogan，Gillis & Giunt，1998)，アルコールへの依存や薬物
の使用 (Weber，2008)，HIVリスク行動，低い自尊心 (Amola & Grimmett，2015) と関連がみられる。
内在化された同性愛嫌悪の因子として，Ross & Rosser (1996) は以下の 4つの側面を明らかにして
いる。①同性愛者としての同一化 (Public identification as gay)：誰かに自分が同性愛者であることを
知られるのは心配ではない。②同性愛者スティグマの知覚 (Perception of stigma associated with being 
homosexual)：ほとんどの人は同性愛に対して否定的な反応をする。③社会的居心地の良さ (Social 
comfort with gay men)：ゲイバーに居心地の良さを感じる。④道徳的・宗教的な同性愛の受容 (Moral 
and religious acceptability of being gay)：同性愛は神の意志に反している。それ以外にも内在化された
同性愛嫌悪を測定する尺度として Nungesser (1983) による同性愛への態度尺度 ( Nungesser 
Homosexuality Attitudes Instrument；NHAI ) や Shidlo (1994) による NHAIの改訂版などが存在する。
しかし，Frost & Meyer (2009) は内在化された同性愛嫌悪を概念化する上で，カミングアウト，LGB
コミュニティとの繋がり (Mayfield， 2001; Shidlo，1994; Williamson，2000)が重要視されているこ
とは共通であるが，場合によっては抑うつや自殺念慮 (Nungesser，1983; Shidlo，1994), 未来への絶











関係を維持することができない”という根拠のない価値観 (Meyer & Dean，1998)や，同性愛者・両
性愛者の当事者が同性愛への恥や価値下げを内在化させ，他の当事者との対人関係においてその影
響が最も明白に現れる(Coleman, Rosser & Strapko，1992) など，内在化された同性愛嫌悪が他の当事
者へのネガティブな態度として現れることで関係の質が低下しやすいことが予想される。また，同
性愛嫌悪を内在化させている当事者ほど性的衝動性 (Dew & Chaney, 2005) が高く，人間関係の質と
満足度の低下，同性愛に対する否定的な感情を緩和するために，他の当事者との長期的で親密な関












ローゼットと呼ぶ (金田，2003)。Cass (1979，1984) のモデルにおいては，次第に異性愛者へのカミ
ングアウトが増え，異性愛者との肯定的な接触が増えることで同性愛者と異性愛者として二分され
た見方が統合されていくとしている。同性愛者は一般的な社会を“異性愛者の世界”，同性愛者のみ








れている (Pistella, Salvati, Ioverno, Laghi & Baiocco, 2016)。カミングアウトは同性愛者・両性愛者の
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